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The purpose of this study is to analyze research trends related to class collapse and to
show future research topics. The research method used text mining to analyze 643 document
titles extracted by document search software. As a result, so far the research on “teachers”
and “children” are remarkably numerous. And, there are few studies targeting “household”
and no studies targeting “related organizations”. Regarding the contents of the research, it
became clear that there was a high interest in the way of “education”, ”guidance”, and “man-
agement” and the support system in the school. It has been pointed out that various factors,
such as children, homeroom teachers, schools.
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
学級崩壊 785 日本 20 要因 11
教師 228 親 19 連携 11
子ども 173 悩む 19 基本 10
教育 168 学習 18 機能 10
学級 167 危機 18 教室 10
学校 129 克服 18 緊急 10
指導 95 支援 18 建て直す 10
研究 84 集団 18 見える 10
対応 84 解決 17 今 10
実践 83 改革 17 信頼 10
経営 80 試み 17 前 10
考える 73 力 17 中学校 10
荒れる 70 臨床 17 登校 10
問題 60 学ぶ 16 文化 10
課題 56 管理 16 模索 10
担任 53 検討 16 例 10
小学校 49 見る 16 いま 9
崩壊 47 現状 16 システム 9
背景 40 困難 16 家庭 9
子 39 新しい 16 芽 9
調査 37 能力 16 介入 9
報告 36 企画 15 改善 9
現場 34 教員 15 高学年 9
生徒 34 あり方 14 時代 9
実態 31 活動 14 責任 9
授業 31 中心 14 迫る 9
関係 29 保育 14 アプローチ 8
向き合う 29 援助 13 キレ 8
在り方 29 行政 13 引き継ぐ 8
起こす 28 全国 13 求める 8
現象 28 対策 13 最近 8
原因 27 年度 13 自己 8
事例 26 見直す 12 世界 8
心 26 行動 12 世紀 8
読み解く 26 最終 12 先生 8
反抗 26 取り組み 12 中学 8
分析 26 体験 12 必要 8
揺らぐ 25 不足 12 保護 8
社会 24 方法 12 力量 8
校内 23 問う 12 プロジェクト 7
考察 23 レポート 11 育てる 7
視点 23 意識 11 育成 7
体制 23 現代 11 引き金 7
学年 22 校長 11 科学 7
力不足 22 子供 11 感情 7
児童 21 招く 11 虚 7
クラス 20 精神 11 再生 7
支える 20 発達 11 処方せん 7
心理 20 暴力 11 状況 7



















































































1期（97’－00’） 2期（01’－05’） 3期（06’－10’） 4期（11’－15’）
学級崩壊 520 学級崩壊 41 学級崩壊 68 学級崩壊 27
教師 140 教育 16 学級 28 教師 25
子ども 135 教師 11 教育 24 学校 17
学級 93 学校 10 教師 19 経営 15
教育 77 研究 7 経営 18 実践 13
学校 67 意識 6 実践 18 学級 11
荒れる 64 学級 6 能力 15 力 11
考える 62 社会 6 学校 10 起こす 9
対応 58 問題 6 学習 10 教育 9
指導 57 検討 5 関係 9 レポート 8
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